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For the construction of a new bridge, the Japanese specifications for highway bridges stipulate to select a location or 
a structure type unaffected by surface rupture.Therefore, it is crucial to predict the amount of displacement caused by 
the surface rupture in a scenario earthquake. In this study, I revised the relationship between the earthquake magnitude 
and the maximum surface-rupture displacement. Further, I investigated the relationship between the surface-rupture 
displacement and the distance from the predicted active faults. Conclusively, I have proposed regression equations for 
the earthquake magnitudes and surface-rupture displacements that have high-correlational relationship with the strike-
slip fault and dip-slip fault, based on the domestic and international earthquake reports. In addition, I have developed 
a methodology to estimate the largest surface-rupture displacement at arbitrary points. 

























log 0.6 2.9L M= −     (1.1) 
 













et al. [7]は，大きな横ずれ断層変位を生じた 8地震のデータをもと
に断層変位の平均値および発生確率，主断層からの距離による
断層変位の低減係数などを重回帰分析により求めている． 







































































1891/10/28 濃尾地震 8.0 7.4 横ずれ断層 8 6 根尾谷断層帯 
1896/08/31 陸羽地震 7.2 6.7 逆断層 0 4 横手盆地東縁断層帯 
1914/03/15 羽後山地震 7.1 6.6 不明 0.12 0.12 － 
1918/11/11 大町地震 6.5 6.2 不明 － 0.36 寺海戸断層 
1925/05/23 北但馬地震 6.8 6.4 不明 0.06 0.5 － 
1927/03/07 北丹後地震 7.3 7.2 横ずれ断層 3.7 1.5 山田断層帯 
1930/11/26 北伊豆地震 7.3 6.9 横ずれ断層 3.5 2.0 北伊豆活断層系 
1943/09/10 鳥取地震 7.2 7.0 横ずれ断層 1.5 1.0 岩坪断層帯 
1945/01/13 三河地震 6.8 6.6 逆断層 1.3 2.0 深溝断層 
1948/06/28 福井地震 7.1 6.8 横ずれ断層 2.05 0.36 篠岡断層 
1959/01/31 弟子屈地震 6.3 6.0 不明 － 0.1 － 
1974/05/09 伊豆半島沖地震 6.9 6.4 横ずれ断層 0.45 0.30 石廊埼断層 
1978/01/14 伊豆大島近海地震 7.0 6.7 横ずれ断層 1.0 0.4 根木の田断層 
1995/01/17 兵庫県南部地震 7.3 6.9 横ずれ断層 2.0 1.1 六甲－淡路断層帯 
1998/09/03 岩手県北部地震 6.2 5.9 逆断層 0.35 0.35 雫石断層帯 
2000/10/06 鳥取県西部地震 7.3 6.7 横ずれ断層 0.35 － － 













































10 maxlog 0.64 4.1 ( 0.31)wD M = − =  (3.1) 
表-2 本研究で追加した国内地震 




2004/10/23 新潟県中越地震 6.8 6.6 逆断層 － 0.7 
小平尾断層 
六日町盆地西縁断層 
2008/06/14 岩手・宮城内陸地震 7.2 6.9 逆断層 3.5 0.9 － 
2011/03/11 福島県浜通りの地震 7.0 6.6 正断層 0.5 2.1 
湯ノ岳断層 
井戸沢断層 
2014/11/22 長野県神城断層地震 6.7 6.2 逆断層 0.5 0.9 神城断層 









1995/10/1 ディナール地震 6.4 0.2 0.37 正断層 
1999/08/17 イズミット地震 7.6 4.9 － 横ずれ断層 
1999/09/21 集集地震 7.7 4 10 逆断層 
1999/11/12 ボル・デュズジェ地震 7.2 5.3 3 横ずれ断層 
2001/11/14 中国崑崙山中部地震 7.8 16.3 － 横ずれ断層 
2002/06/22 イラン西部地震 6.5 － 0.1 逆断層 
2005/10/8 パキスタンの地震 7.6 0.1 5.5 逆断層 
2008/05/12 中国四川大（汶川）地震 7.9 4.7 5.15 逆断層 
2013/10/15 フィリピン・ボホール島の地震 7.1 － 2.4 逆断層 




10 maxlog 1.14 7.6 ( 0.16)wD M = − =  (3.2) 
 
高尾らの式 











いてのMoss and Ross[8]式を式(3.8)に示す． 
 
縦ずれ断層型 
10 maxlog 0.66 4.4 ( 0.45)wD M = − =      (3.4) 
 
横ずれ断層型 
10 maxlog 0.94 6.3 ( 0.25)wD M = − =      (3.5) 
 
Wells and Coppersmith （全断層） 
10 maxlog 0.82 5.46 ( 0.42)wD M = − =      (3.6) 
 
Wells and Coppersmith （横ずれ断層） 
10 maxlog 1.03 7.03 ( 0.34)wD M = − =    (3.7) 
 
Moss and Ross （逆断層） 




































































Wells & Coppersmith (Strike-slip,1994)
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ここで地震断層変位量として内陸型の浅い地震を念頭に，𝜌 =
2.7（𝑡/𝑚3），𝑉𝑠 = 3.5（𝑘𝑚/𝑠）と仮定すると，𝜇 = 𝜌𝑉𝑠
2 =








3.13 10 ( 7.5 10 )
2.25 10 (7.5 10 1.8 10 )






=   











































2.92 10 ( 6.52)



























1.75 10 ( 6.52)









































た推定値 Dmax （m）で除して標準化した地震断層変位量 D（m）
を図-8，図-9 に示す．ただし，横軸は常用対数表示であるため，








































































































maxRV RVD A D=                       (3.20) 
0.382.5 RRVA e
−=      (非超過確率98%) 
0.42.5 RRVA e
−=        (非超過確率95%) 
 
横ずれ断層型 
maxRH RHD A D=                           (3.21) 
0.42.0 RRHA e
−=       (非超過確率98%) 
0.52.0 RRHA e
−=       (非超過確率95%) 
 
全断層型（非超過確率95%） 
maxR RD A D=                            (3.22) 
0.42.0 RRA e





R RD A D=                             (3.23) 
0.170.55 RRA e







































































































































−=   (3.24) 
横ずれ断層 
0.51.0 RRHA e
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